서 론 의사는 사람의 신체에 관하여 자신의 의견이나 판단을 문서로 작성하여 증명할 수 있다. 이러한 문서를 진단서(medical certificate)라 한다. 진단서는 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하 여 생명이나 건강의 상태를 증명하기 위하여 작성한 의학적인 판 단서이다[1]. 법적으로 진단서라 함은 의사가 진찰의 결과에 관한 판단을 표 시하여 사람의 건강상태를 증명하기 위하여 작성한 문서이다[2]. 문서의 명칭이 소견서로 되어 있더라도 그 내용이 의사가 진찰한 결과 알게 된 병명이나 상처의 부위, 정도 또는 치료기간 등의 건 강상태를 증명하기 위하여 작성된 것이라면 위 진단서에 해당한다 [2]. 의료법 제17조에 의하면 진단서 등 즉, 진단서 · 검안서 · 증 명서 또는 처방전은 의료업에 종사하고 직접 진찰하거나 검안한 Review Article Ewha Med J 2013;36(2):102-111 http://dx.
Medical certificate, post-mortem examination or certificate guarantee their authenticity of the content through the article 233 of the criminal act. The article 233 of the criminal act states that if a medical or oriental medical doctor, dentist or midwife prepare false medical certificate, postmortem examination or certificate life or death, one shall be punished. To constitute the crime of issuance of falsified medical certificates, it is necessary for the contents of the certificate to be substantially contrary to the truth, as well as it is needed the subjective perception that the contents of the certificate are false. On the article 17 of the medical service act, no one may prepare a medical certificate, a report or certificate of postmortem examination to a patient or public prosecutor in a district public prosecutors' office, who conducts a medical service and has given the medical treatment or conducted the postmortem examination by him/herself: Provided that, such certificate or report may be issued for a patient without giving any medical treatment, if the patient has died within 48 hours after his/her last medical treatment, while if the medical doctor, dentist or oriental medical doctors who examined a patient or conducted a postmortem examination of the dead patient is unable to issue such certificate or report due to an inevitable cause or event, any other medical doctor, dentist or oriental medical doctor who works for the same medical institution, may issue such certificate or report based on the medical records of the patient. 최근 여대생 청부살인 사건으로 대법원에서 무기징역이 확정된 중견기업 회장의 부인이 A씨가 건강 악화 등을 이유로 형집행정 지처분 1) 을 받고, 여러 차례 이를 연장하여 4년 가량을 병원 특실 에서 생활한 사건이 언론에 보도되었다 [3] . 피해자의 
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